acid (0.608 g, 2 mmol) and 4,4′-bipyridine (0.312 g, 2 mmol) were mixed in ethanol (80 ml). The pH value of the mixture was adjusted to about 6.5 by the potassium hydroxide solution, and then stirred at 80°C for 8 hours. After ltration, the resulting solution was stood at room temperature for several days. Crystals suitable for X-ray analysis were collected by ltration. 
Atom Site
x y z U U U U U U Nd( ) i − . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) K( ) i − . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) − . ( ) O( ) i − . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) O( W) i − . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) − . ( ) O( ) i − . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) O( W) i − . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) − . ( ) O( ) i − . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) O( W) i − . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) O( ) i − . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) O( W) i . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) O( ) i − . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) O( W) i . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) − . ( ) O( ) i − . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) − . ( ) O( W) i − . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) − . ( ) O( ) i − . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) O( ) i − . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) − . ( ) N( ) i − . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) − . ( ) N( ) i − . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) − . ( ) C( ) i − . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) − . ( ) C( ) i − . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) C( ) i − . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) C( ) i − . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) C( ) i − . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) − . ( ) C( ) i − . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) C( ) i − . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) C( ) i − . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) − . ( ) C( ) i − . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) C( ) i − . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) C( ) i − . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) C( ) i − . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) C( ) i − . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) − . ( ) C( ) i − . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) C( ) i − . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) C( ) i − . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) − . ( ) C( ) i − . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) − . ( ) C( ) i − . ( ) . ( ) − .( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) .( ) C( ) i − . ( ) . ( ) − .( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) .( ) C( ) i − . ( ) . ( ) − .( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) .( ) C( ) i − . ( ) . ( ) − .( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) .( ) C( ) i − . ( ) . ( ) − .( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) .( ) C( ) i − . ( ) . ( ) − .( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) .( ) − . ( ) C( ) i − . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) C( ) i − . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) C( ) i − . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) Cl( ) i − . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) − . ( ) Cl( ) i − . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) − . ( ) Cl( ) i − . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) − . ( ) Cl( ) i . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) − . ( ) Cl( ) i − . ( ) . ( ) − . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) Cl( ) i − . ( ) . ( ) − .( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) .( ) Cl( ) i − . ( ) . ( ) − .( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ). ( ) − . ( ) Cl( ) i − . ( ) . ( ) − .( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ). ( ) − . ( )
Experimental details
All the H atoms of carbon were treated as riding-model, with C-H = 0.93-0.98 Å, and their U iso = 1.2Ueq(carrier atom). Water H atoms except O4W were located in a di erence Fourier map and re ned with O-H = 0.85(1) Å and U iso (H) = 1.5Ueq(O). H atoms were not added to water O4W due to its disorder (occupancy factor: 0.5).
Discussion
As a versatile benzendicarboxylate ligand, the tetrachlorophthalate ligand was rarely used to construct complex. By now, there are few of published reports concerning metal complexes with 3,4,5,6-tetrachlorophthalate (tcph), which may play the role of bridging ligand in transition metal complexes [1] [2] [3] [4] [5] [6] and terminal ligand in rare earth metal complexes [7] [8] [9] [10] [11] . All the reported rare earth metal complexes have a mononuclear structure and contain the Htcph 
